









Xiaoyan Xue t， kazuhiro okazaki什
The aim of this study is to examine the usefulness of multiple regression analysis by 
conducting an analysis using Chinese GDP as an objective variable and the Li Keqiang 
index， namely， electricity usage by the industrial sector， railway企eightquantit弘 and
growth of bank loans as explanatory variables. 
Firstly， we used correlation analysis to determine the correlation between our 
objective variable and explanatory variables. We found the explanatory variables 
electricity usage by the industrial sector and growth of bank loans to have a strong 
correlation with objective variable GDP. 
However， this correlation analysis found only weak correlation between railway 
仕eightquantity and GDP. From this study， we learned that if we add road仕eight
quantity to railway 企eightquantity， using the resulting企eightquantity as an explanatory 
variable， there was a strong correlation with GDP. We also found that when a revised 
version of the Li Keqiang index is used， there is a very strong correlation between these 
three explanatory variables and GDP. Additionally， we considered multicollinearity 
while conducting this study. 
The fact that these three new variables-specific economic activities-each showed 
strong correlation with China's GDP suggests that GDP statistics accurately reflect 
economic conditions. Therefore， Chinese GDP statistics are useful. We also believe that 






































































~Peter Cai IThe Li Keqiang Index Is Dead， Long Live the 






















工業電力消費 G D P (10 
送量(百万 高の 伸 び
(千万 KWIi) 億元)
トン) (千億元)
2006年 2， 882 31，800 211，540 31， 654 
2007年 3， 142 48， 000 245， 660 36， 149 
2008年 3， 304 49， 100 258， 640 39， 620 
2009年 3， 333 95， 900 266， 650 43， 265 
2010年 3， 643 75， 000 308， 860 47，853 
2011年 3， 933 74，700 346， 330 52，400 
2012年 3， 904 85， 000 360， 610 56， 539 
2013年 3， 967 88， 900 384， 710 60， 949 
2015年 3， 358 112，000 403， 300 69，911 





単相関分析 (銀行融資残高の伸びと GDp) 
5)www.docin.com/pー1481195583.html 
~http: //money . 163. com/17/0120/20/CB8H80LU002580S6. html 
www.askci.com/news/data/201/08/0215134045152.shtml 
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y = 15.021x 
R2 = 0.233 
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図3 鉄道貨物運送量と GDPとの単相関図 筆者作
成
















y = 1.8022x 
R2 = 0.8875 
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年度 (12 量(鉄道と 残高の伸 消費 GD P (10億
月) 高速道路 び(千億 (千万 元)
(百万 トン) 元) KWH) 
2006年 17，545 31， 800 211，540 31， 654 
2007年 19，536 48， 000 245， 660 36， 149 
10 
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2008年 22，472 49， 100 258， 640 39， 620 
2009年 24，611 95， 900 266， 650 43， 265 
2010年 28， 124 75， 000 308， 860 47，853 
2011年 32， 134 74，700 346， 330 52，400 
2012年 35， 789 85， 000 360， 610 56， 539 
2013年 34， 737 88， 900 384，710 60， 949 
2014年 34， 943 97，800 398， 980 65， 398 
2015年 34，858 112，000 403， 300 69，911 


















2踊iE 1即 亙 四時 2聞年 即時 羽1乞 2012.E 2013年 2014~ 201S年 即時
巳コGDP(10宮正) -・・.U邑刀消費(千万剛H)

























































































切片 -8345.00 3117.00 -2.678 0.0317 
貨物運送量
(鉄道と高速




の伸び(千億 0.13 0.04 3.322 0.0127 
元)
工業電力消費












2006年 31，800 21， 154 
2007年 48，000 24， 566 
2008年 49， 100 25，864 
2009年 95，900 26，665 
2010年 75，000 30，886 
20日年 74，700 34，633 
2012年 85，000 36，061 
2013年 88，900 38，471 
2014年 97，800 39，898 
20日年 112，000 40，330 






















銀行融資残高の 工業電力消費 GDP 
伸び(千億元) (億KWH) (10億元)
銀行融資残高の




































式は下式1の通りである。 寄与率 (Multiple R-squared) ，寄与率は決定係数と
も言い，全体の説明力を意味し重回帰分析には最も重
y = 1. 49 x工業電力消費量+0.13X銀行融資残高の伸び 6693 要な指標である。つまり ，説明変数はどの程度目的変
.・式 1 
表 7 R言語による重回帰分析 (最小二乗法)
偏回帰係数 標準誤差 t値 有意確率
切片 -6693.00 3541.00 -1.89 0.09540 
銀行融資残高の
0.13 0.05 2.728 0.02590 
伸び(千億元)
工業電力消費


























標準誤差 (Residualstandard error) 2193 on 8 degrees of 
企eedom
寄与率 (MultipleR-squared) : 0.981 
調整済寄与率 (AdjustedR-squared) : 0.9762 
F {I直 (F-statistic): 206 on 2 and 8 DF 
P {I直 (p-value): 0.000000l316 
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